













　Thermo-responsive amine gels are a candidate for the adsorbent in the energy-saving 
CO2 chemisorption process due to their reduction in desorption and recovery 
temperature of CO2. A significant decrease in the CO2 desorption temperature and 
increase in the cycle capacity （CO2 amount that can be separated and recovered by one 
cycle of temperature swing operation） can be obtained simultaneously in the gels with 
low LCST prepared by hydrophobization of polymer network of the gels. An 
equilibrium CO2 adsorption model in the gel-slurry system was developed in the present 
study to understand the dynamics of the system in the CO2 adsorption and recovery. 
Influences of the pKa of amines and pH of the gel-slurry on the adsorption capacity for 
CO2 were examined as a function of temperature using the theoretical model. The 
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なる。このため（ 1 ）式のヘンリー定数は温度依存性を考慮し（ 2 ）式により算出した［21］。
飽和水蒸気圧はTetens式［25］を用いて算出した。
　　　 （ 1 ）　　







　　　 （r 2 ）　　
　　　 （ 3 ）　　
溶解したCO2は水中で炭酸を生成し（（r 2 ）式）、溶液のpHに依存して（r 3 ）（r 4 ）式に
示す解離平衡になる。各解離反応の平衡定数はそれぞれ（ 4 ）、（ 5 ）式で表される。
PlummerおよびBusenberg［22］によって報告されている（ 5 ）、（ 6 ）式を用いて各平衡
定数の温度依存性を考慮する。
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　　　 （ 5 ）　　
　　　  （ 6 ）　　
　　　  （ 7 ）　　
全溶解CO2量c 0 はマスバランスより（ 8 ）式で表される。
　　　 （ 8 ）　　
同時に（ 9 ）、（10）式で示す水のイオン積および電気的中性条件を満たす。












る。アミノ基（イオン基）の解離反応とその解離平衡定数Ka, g（解離度βg）はそれぞれ（r 5 ）、
（14）式で表わせる。
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Fig. 2 　各温度におけるスラリーのpHおよびCO2吸着量Q 









































り、さらに（ 1 ）スラリーの含水量の下限の評価、（ 2 ）少量の含水量で機能するゲルの
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